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THE AGRICUITTURAI-  SITUATION IN THE COT,IMUNITY - IuE1REPORTLqffiffiEffiY
After three suecessive years of decline, the real i.ncome of the
European farmers in 1982 showed a substantial improvement (of more than 5%). The average increase in farm priees in lg8i (2) excee.tea tne rate of increase of lhe input priees fro*j:---  -  -'-
The cereals harvest was a record and other crops did well; the production of apples, peaches, tomatoes and wine was hiqher lhan in 1981. After a modest increase of only 0r5% in I9g1, mii.t aeriveries increased again, this time by at least 2.7%. 0n the other hand, production of beef, veal and sugar cfeclined slightly.
._- Following the reeommendationi  made by the cofimission in its rfGuidelines for European Agriculture', oi 2f 0ctober l9gl, the counciL decided on a lower increase for cereals than for most other products, this being a first  step towards a reduction in the qap between the
European Community prices and those practicecl by other main prorlucers.
f1 a-1ajor policy innovationr guarantee thresrroicls  were introclueer] for the first  time for milk, cereals, eolza and proeessed tomatoes; if  these
thresholds are exceeded support prices will  be redueed or other
appropriate measures proposed. (3)
(f)  Report published in conjunction with the f'sixteenth General Reporr
on the Activities of the European communities". The reoort is available from the 0ffice for 0fficial  Publications of tfre European
communities at a price of 900 BFR or its  equivalent in other eurrencies. 444 pages, of which z7o paqes of statistics. It  should be read in conjunction with the explanatory  memoranrlum
accom.panying the commission^proposals on agricultural prices for
I9B3/84 contained in C0M(82)eSO'(see p-7s):
(2)  The provisional figure, basec! on the evolution clurinq the first  six
months of 7982 is  l4%.  However, a reeent estimate for the whole of
1982 gives r2%. From the data available in December 1982, it  mey provisionally be estimated that aqricultural incomes wil I  have
increased by more than 5% in real terms in J9g2.
(3)  Guarantee threshoLds  were exceeded in  1982 for cereats, coLza and miLk.
The Commission-accordingLy  pnoposed an appropriate reduction in the inter- vention price for  r'hese products for the 1gg3lg4 marketing year. (see p-79).
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The latest Annual Report on the Agricult.ural  Situatiorr in the
furopean Community is a valuable reference document qivinq an overal I
view of the development of agriculture and contains a wealth of
statistical  data.  In order to facilitate  the use, a detailed table of
contents of the statistical  information with the indication of newly
added and deleted tables has been introduced. Among the new tables are
a set of tables giving a selection of struetural data by aqricultural
product and tables on employment  in agriculture.  From the former, it
appears that cereals are grown on over 6O% of all  agrieult-ural holrlinqs,
half of which grow less than f  ha of cereals, and only R% grow more than
20 ha.  From the employment tables it  appears that employment in the
agricultural sector in the Community of Ten decreased from about Jq
million in 1960 to only BrB million in 1980 or, in other words, on
average one person left  agriculture  every minute durinq tl-re last  70
years. In addition to the general chapters relating to the eeonomje
situation, external relations, structures, production and income,
consumers, agricultural markets and finance, the Jg82 report contains
four articles on particular topics :
1.  Consequences for the common agricultursl prolicy of the failure
to build up other common policies"
The failure to achieve a comparable degree of inteqration  as reqards
general economic policy and the lack of an economie and monetary union
in particular, inhibi.t the structr-rral. developrnent of European
agriculture, and even tend to nullify  the efforts to aehieve full
integration of the agr:icultural,  sector as such" Thus the conditions in
which farmers operate in the different member Stat.es depend not onl.y on
common pri"ces but. also on national measures to improve production
structures, regional policies, marketing rretworks, access to proeessing
industries and animal health legislation, not to mention diverqent rates
of inflation,  currency changes and different tax and social seeurity
systems. The undoubted success achieved in inteqrating aqrieulture
within the Community must be consofidated and pushed aheadr but
experience  has shown that there are limits  to what the isolated
integration of a single sector of economic activity  can aehieve.
2.  The common agricultural policy and the food indusfry.
The proportion of aqricultural  products reachinq the consumer irr the
unprocessed state is steadily declining, while the proportion of treated
or processed products is  increasing" Community airJ for the food
industry shows how it  values the latter  as the main user of aqrieultural
produce. The changing relationship between aqrieulture and the food
industry will  cause the Community to devote increasinq ettention to the
specific problems of the manufacturing sector.  Side by sirle with il's
agricultural policy as such, the Communi.ty must proqressiveLy devel-op a
strategy for agriculture and food.





The high degree of machanization, the intensive application of
fertilizeis  and plant protection products, the rearinq of livestock on
concentrated feeds, and hortieulture in heated glasshouses are all
indications of the growirlg enerqy requir:ement-s for aqrieultural-3-
production. Given the energy situation facinq European farmers since
L973, various questions arise.  can the community afford to continue
producing food by inereasingly enerqy intensive methods? Can any
reasonable alternative strategies be worked out?
0n the basis of studies carried out, a strategy based on importinq
larger quantities of food from Third Countries usinq extensive
production,  which consume less enerqy, would not in fact
offer much prospect of redtrcing energy consumption.  0n the other hand,
there are certain possibilities  for reducing the current level of energy
consr-rmption in agriculture by specific energy-saving measures.
Last but not least, agriculture itself  has a role to play as a
source of energy, initially  by the use of agricultural waste. In the
Iong run, the question also rises whether land now being used for
surplus food production could not be used f,or the production of bio-mass
as a source of energy.
4.  The common agricultural policy and aqrieultural trade with
developing eountries.
AImost a third of all  developing countries' aqricultural exports are
taken by the European Community, while about l89i of the developinq
countriesf agricultural imports are supplied by the FFC. About half of
our agricultural imports come from developing comtries, and about half
of our agricultural exports go to those countries.
An analysis of the tariff  arrangements applicable to  aqrieultural
imports shows that 50% enter the Community duty-free, f0% face a
relatively low tariff  and only 7% are subject to import l-evies. In this
respect, account must be taken of the larqe number of special measures
taken by the Comrnunity to facilitate  agricultural imports from the
developing countries.
The introduction of the common agricultural policy has thus had
little  effect on trade relations.  Indeed, the share of the developinq
countries in the Communityts agrieultural imports remajned praetically
unchanged  between 1962, the starting year of the CAP and 1980. More
recently between I97J and 1980, the value of the Communityrs
agricultural imports from developing cowrtries has been growing more
rapidly than the value of its  agrieultural imports from all  Third
Countries. Per head of population the Community imported in 1980 US
$t0O of agricultural products from the developinq countries, about twiee
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LA SITUATION DE L'AGRICULTURE  DANS LA COMI'IUNAUTE -  RAPPORT 1982 (>
Apr6s avoir diminu6 pendant trois ann6es cons6cutives, Le revenu r6eL des ex-
pLoitants agricotes europ6ens srest consid6rabtement  am6Lio16 (de pLus de 5%) en
1982. Lraugmentation  moyenne des prix agricotes en 1982 (2) a 6t6 sup6rieure  au
taux draugmentation  des prix des facteurs de production (102).
La r6cotte de c6r6ales a atteint un niveau record et drautres r€cottes ont
6t€ bonnes; La production de pommes, de pFchel de tomates et de vin a 6t€ sup6-
rieure A cetLe de 1981. Apr&s avoir progres'sd mod6r6ment, de 0r5% seutement,
en 1981, Les Livraisons de tait ont de nouveau  augment6 A raison d'au moins 2172.
Par aitteurs, [a production de viande bovine, de via-nde de veau et de sucre a
[690rement  diminu€.
Suivant les reconmandations  formutdes par La Commission dans ses "Orientations
pour tragricuLture  europ6enne" du 23 octobre 1981, [e ConseiI a fix6 Lraugmenta-
tion des prix des c€rdates A un niveau inf6rieur A ceLle de La ptupart des autres
produits, ce qui constituait une premiAre mesure en vue de r6duire Ir€cart entre
les prix de La Communaut6  Europ6enne et ceux drautres grands producteurs. Grande
innovation potitique, des seuits de garantie ont 6t6 introduits pour [a premi€re
fois pour Le tait,  tes c6r€ates, Le cotza et tes tomates transform6es; si ces
seui[s sont depass6s, Les prix de soutien seront r6duits, ou bien des mesures
appropri6es seront propos6es.  (3)
(1)  Rapport pubIi6.en Liaison avec [e "Seizi6me rapport g6n6raL sur Les activi-
tds des Communaut6s  europ6ennes". It  peut €tre obtenu a LrOffice des pu-
bLications officiettes des Communaut6s  europAennes  au prix de 900r- BFR ou
de ['6quivatent dans drautres monnaies. 444 pages, dont 270 pages de
statistiques. Ce rapport doit €tre Lu conjo'intement avec Irexpos6 des motifs
des propositions de La Commission pour les prix agricoles et mesures connexes
de 1983184. Voir document C0M(82)650 et P-79 de d€cembre 1982.
Q,  Le chiffre provisoire, qui repose sur Lt6voLution enregistrde  au cours des
six premiers mois de 1982, est de 147(. Cependant, ulle estimation r6cente
portant sur L'ensembLe de Lrannde 1982 donne un chiffre de 127,. A partir
des donn€es disponibtes  en d6cembre 1982, on peut provisoirement estimer
Iraugmentation des revenus agricoles en 1982 A pLus de 5/, en vaLeur r6ette.
(3) Les seuiLs de garantfe ayant 6td ddpassAs en 198? pour [es cdrdates, te
coLza et Le Lait, La Commission a propos6 une r6duction appropri6e des
prix drintervention pour ces produits pour La campagne 1983/84 (voir P-79).
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Le derrrier Rapport annueL sur La situation de Ltagricutture dans La Communaut6
europ6enne est un document de r6f6rence pr6cieux qui donne une vue d'ensembLe
de t'6votution de Ltagricutture et constitue une mine de renseignements statisti-
ques. Afin d'en faciLiter t'emploi, un tab[eau ddtaitLd du contenu des informations
statistiques y a 6t6 introduit, avec Lrindication des tab[eaux nouveaux ou sup-
prim6s. Parmi ceux qui y ont 6t6 ajout6s, une s6rie de tabt.eaux f,ournissent une
s6tection des donn6es structureL[es par produit agricote et drautres des donndes
sur Itemp[oi dans Ltagr"icuIture. Les premiers montrent que les cdr6ates sont
cu[tiv6es dans plus de 60% des expLoitations agricoLes, dont La moiti6 cuLtivent
moins de 3 ha de cdr6ales et 8 Z seuLement plus de 20 ha" Les tableaux sur L'emptoi
montrent que Le nombre de personnes travaiLLant dans [e secteur agricoLe dans La
Communaut6 des Dix est pass6 de 19 miLLions en 1950 e 8r8 miLLions seulement en
198A; en drautres termes, cela signifie qurune personne en moyenne a quittd L'agri-
cutture chaque minute depuis 20 ans. Outre Les chapitres gdndraux: concernant La
situation 6conomique, Les re[ations extdrieures, Les structures, la production et
Les revenus, Les consommateurs, Les marchAs de produits agricoLes et Le financement,
Le rapport 1982 cont'ient quratre artieLes sur des sujets particuIjers :
'1.  Cons6quences lrguL l"q *poL,lt jque agri qoLg commuqe de L'absence d'autres potitiques
commune-s.
L'6chec des tentatives d'int6gration A un degrA comparabLe dans Le domaine
de La potitique 6conomique  g6ndraLe, et notamment  ttabsence d'une union 6cono-
m'ique et mon6taine, entravent Le d6veLoppement structureL de L'agricutture  euro-
p6enne et tendent m€me d arrnuler Les efforts d6ployds pour parvenir dr une irrtdgration
totaLe du secteur agrico[e en tant que te["  Crest a'insi que Les conditions
drexpLojtation  dans Les diffdrents Etats membres d6pendent  non seuIement des prix
communs, ma"is aussi des mesures nationaLes adoptAes pour amdLiorer Les structures
de production, des politiques r€g'ionaLes,  des r6seaux de commercialisation, de Lracc0s
aux industries de transformation et de la L6gis[at'ion zoosanitaire, sans parter
des taux dtinfLation diffdrents, des ftuctuations des monnaies et des divergences
entre Les systdmesfiscaux et Les systAmesde s6curit6 sociaLe. Le succds in-
contestab[e remportd dans [6int6gration de L'agricuLture au sein de La Commu-
naut6 doit 6tre consotid6 et renforcd, mais Lrexp6rience montre quriL ex'iste des
limites A ce qui peut 6tre obtenr.r par L rintdgration  isolde d'un seul secteur de
L ractivit6 6conomique.
2-  !a poLitique aqricol.e_gonrmune et Lfindustrie aLimentai
La proportion des produits agricoLes atteignant Le consommateun  sans 6tre
transformds ne cesse de diminuer', tandis que La proportion des protlu'its trait6s
ou transformds augmente" Lraide de La Communautd A L'industrie aLimenta'ire
montre Lrimportance  accord6e A cette dern'i0re en tant que principalt, utiLisateur
de produits agricoLes" Lt6voLution des reLations entre L'agricr.rLture et t'in-
dustrie aIimentaire obLigera [a Communaut6 A accorder de pLus en pLus d'atten-
tion aux prob[6mes sp6c'ifiques  du secteur de La transformation"
ParaLLdLement A sa poLitique agricoLe proprement d'ite, La Communaut6  va devoir
progress'ivement mettre au point une strat6gie en matidre d'agricuLture  et
draIimentation.
3.  Agricutture et 6nergie : probLAmes actueLs et perspectives.
Le degr6 6Lev6 de La mdcanisation, LrempLoi intensif d'engrais et de pro-
du'its phytopharmaceutiques,  ['empLoi d'atiments concentr6s dans L u6Levage du
b€taiL et Lthorticulture  en serre chauff6es sont autant d'ind'ications de L'aug-
mentation des besoins d'6nergie de la production agricoLe.I
I
I -3-
Compte tenu des probt6mes d'6nergi6 auxqueLs sont confront6s Les agricuIteurs
europ6ens depuis 1973, diff6rentes questions se posent :.La Communaut6 peut-
etLe se permettre de continuer  A produire des denr6es alimentaires en employant
des m€thodes qui consomment de pLus en plus d'6nergie ?  Est-iL possible dr6ta-
borer des strat69ies aLternatives naisonnabLes  ?
Dtapr6s des dtudes r6aLis6es A cet effet, une strat6gie reposant sur Irinpor-
tation de pLus grandes quant'it6s de denr6es aLimentaires  produites dans Les pays
tiers d partir de m6thodes extensives, qui consomment moins dtdnergie, serait
en fait  peu favorabLe i  La r6duction de La consommation d'6nergie. Par aiLLeurs,
iL existe certaines possibitit6s de r6duire Le niveau actuet de La consommation
dt6nergie dans t'agricuLture  en prenant des mesures sp6cifiques dr6conomie
d | 6nergi e.
Enfin, et surtout, t'agricuLture  eLLe-m€me a un r6[e A jouer en tant que source
d'6nergje, A commencer par ItutiLisation  des d6chets agricoLes. A long terme,
'iL y a Lieu de se demander si  Les terres servant actueLLement A produine des
exc6dents aLimentaires  ne pourra'ient pas 6tre utiLi6es pour La production de
biomasse, qui constitue une sourc.e dr6nergie.
4.  La poLitique agricoLe commune et Les €changes agricoLes avec Les pays en
voie de ddveloppement
Prds dtun tiers des exportations agricoLes des pays en voie de d6veLoppement
sont achet6es par La Communaut6  europ6enne, tandis que 18% environ des impor-
tations agrico[es des pays en voie de d6veloppement sont fournies par La CEE.
La moiti6 environ de nos importations  de produits agricoLes proviennent  des
pays en voie de d6veLoppement et La moitid environ de nos exportations  de pro-
duits agricoLes sont destindes A ces pays.
Une anatyse des dispositions tarifaires appLicabtes aux importations de produits
agricotes montre que 6A% entrent dans ta Communaute en exemption de droit,
30% se voient appLiquer un droit reLativement faible et 77. seulement sont soumis
d des prdlAvements d Lrimportation. A cet 6gard, iL ne faut pas ndgliger Le
nombre 6Lev6 de mesures spdciaLes  adopt6es par La Communautd pour faciLiter
ttimportation de produits agricoLes en provenance des pays en voie de d6veLop-
pement.
Ltintroduction de La pol"itique agricoLe commune a donc eu peu dreffet sur Les
6changes. En effet, La part des pays en voie de ddvetoppement dans Les impor-
tations agricoLes.de La Communautd n'a pratiquement pas changd depuis 1962,
[,ann6e o0 La PAC a 6te mise en oeuvre, et 1980. Ptus rdcemment, de 1973 A
1980, La vaLeur des importations  agricotes communautaires en provenance des
pays en voie de dAveloppement a augmentd plus rapidement que La vaLeur de ses
import.ations agricotes de tous Les pays tiers.  En 1980, La Communautd a import6
par habitant 100 US-doLtars de produits agricoles des pays en voie de d6veLop-
pement, soit environ Le double du chiffre correspondant  pour Les Etats-Unis
(49 dolLars) ou Le Japon (56 doLLars).